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Sini:e June 1957, a 21-year-old unmarried female had been treated medically 
for acute myelogenous leucemia and fortunately went into a clinical remission. 
However, on April 18, 1958, a painless tumor was recognized in the outer part of 
the left br伺 st. The tumor was at first coin-sized, but gradually enlarged to goose’ 
egg size during about a month. A biopsy was done first and the frozen section 
suggested malignant character. Then, the radical mastectomy was carried out. 
Pathological examination revealed that the tumor was made up of localized泊 rcom-


















写真1 auer小体を有する骨髄芽球 写真2 末梢血の骨髄芽球
第1表 末檎血及ぴ骨；髄；像
北む 和O氏 21才 ♀ 
末 檎血 ｜内科入院時｜内科退院時外科入院中｜ 骨髄像 ｜（正常値） I突院建｜皇院号段院官
…：：，~~＿［ 400＞γ j球血 Hb (%) 22 96 89 Macro blast 2.0～10.0 i.o I i.4 4.o 
F. I. 1.1 0.97 1.1 Normoblast 110.0～25.0: 3.0 15.0 15.2 
Zahl 3400 一6200一一 4200-- Mye刷 ast I I2～1 7 i 17 .6 1.8 ! 9.0 
Myeloblasten 7_2 0 0_5(?)i Promyelozyt 1.1～3.8 I 40.1 1.6 3.4 
: Promyelozyten 24_8 Myelozyten 1
0.5～18.0: 20.4 14.2 16.6 
白 Myelozyten 5.6 。 。 Metamyelozyt 2.4～19.0・ 9.4 14.4 1.0 
!Metam｝叫ozyten 9.6 2.0 2.0 
Neutroph. Leuk. 28.0～50.0 1.0 27.4 : 33.2 
Stab 2.4 16.0 l 1.5 !Eosinoph. L
e此. 1.0～3.0 0 9.6 4.2 
血i l 。 20.5 17.0 」田「昌－ーoph. Leuk 0.1～0.5 0 0.2 0.8 
I m 。 9.0 14_5 Monozyten 1.0～2.0 0 i 1.8 ' 0.6 
w 。 1.5 _5 Lymphozyten….0 I 12.4 I 29.0 I 21.2
球iI Eosin. Leuk. 。 11.5 5 5 Plasmazellen 0.5～2.0 I 0 0 0.6 
Basoph. Leuk. 。 3.0 1.5 ,JRe岡山h.z.…13 0 i 0.8 i日
Monozyten 。 5.0 1.0 iJMegakaryozyten 0・1～1・0 0 i 0・4 i 0・4
12.8 20.5 37・5 i 有核細胞数 8.0×w13.5 x 104 I 
F 大 37.6 11.0 8.5 '1［内似院 s33. 7. 30. 外科入院 s 34. 5. 24. 
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写真3 骨髄中の骨髄芽球及び前骨髄球















































16世紀半p Vire howや Friedreichにより急性白
血病が報告されはじめて以来，腫場性結節性増殖をし
めす白血病が存在する事は可成り以前から知られて
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